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Abstract 
In recent years, the importance of Japanese traditional music in music education has increased. This study focuses 
on Japanese traditional music classes that music teachers has created from 1998 to the present. The concrete 
content of these classes is investigated and analyzed to identify content trends. I analyzed the contents of classes 
covered in the book Kyoiku Ongaku: Tyugaku Kokou Ban. Analyzing classes that were the subject of survey from 
the viewpoint of class composition and positioning activities using Japanese musical instruments, it became clear 
that such classes can be classified into two types. The first type of class is concerned with Japanese traditional arts 
and local music culture, with the goal of understanding it properly and to develop human resources who can 
inherit culture. And activities using Japanese musical instruments are the means to the goal. The second type is 
target some kind of Japanese musical instrument, and not only focus on mastering performance skill, but also try 
to foster an appreciation of Japanese music culture by making students aware of the characteristics of Japanese 








述は徐々に増加している傾向にある。特に平成 10年度の改訂では，和楽器について，中学校 3 年間を通じ






を行ってきた。調査の対象期間は平成 10年度の学習指導要領改訂以後から，平成 27 年度までである。こ
の研究で，過去 17 年間で発表される論文・報告の総数が大きく増加していることから，音楽科における
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図 1 我が国の伝統音楽に関する研究論文・報告数（1998～2007） 
 
 





を含んだ授業を対象とし，校種は中学校，対象期間は平成 10 年度の学習指導要領改訂以後から，平成 27
年度までとする。 



































 1998 年から 2015 年までに取り上げられた中学校音楽科授業実践のうち，和楽器を用いた表現活動を含
んだものは以下の通りである（表 1）。 
 
表 1 和楽器を用いた中学校音楽科授業実践の報告（1998～2015） 
 授業者 掲載年 使用和楽器 教材 学年 
1 石黒賢 2000 篳篥 雅楽 1 
2 稲田待子 2000 箏 さくら，六段の調べ，校歌 2 
3 橋本牧 2000 篠笛 こきりこ節 3 
4 藤原みつる 2001 篠笛 岡崎の子守歌 1 






6 沼田幸子 2002 能管，小鼓，太鼓 能 3 




8 副島和久 2002 箏 さくら 1 
9 尾澤栄一 2002 大太鼓，締め太鼓，鉦 郷土の祭り囃子 2 




11 永志保 2004 三味線，チヂン シマ唄 3 




13 工藤雅丈 2004 笛，太鼓，三味線 ねぷた囃子 2 
14 桐ケ窪牧子 2004 龍笛，篳篥，笙 雅楽 1 




16 山下悠生 2005 三味線 さくら 2 
17 寄原洋子 2005 箏，尺八 春の海 3 

















21 宮永典子 2008 篠笛 さくら 2 
22 渋谷政枝 2010 長胴太鼓，締め太鼓，鉦 祭りの一日 1 
23 三輪章人 2010 和太鼓 なぎなた太鼓 1 
24 森口裕子 2010 箏，和太鼓 さくら 3 




26 安次里絵 2013 箏 さくら 1 
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3．我が国の伝統音楽を授業で扱う際の障害 
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